














EFFICIENT STATE CLASSIFICATION OF THE HEART RATE VARIABILITY  









Heart rate variability have utilized as means to assess the autonomic activity. However, large individual prevent from 
consistent quantitative interpretation. This paper introduces personalized indices to concur the difficulty. Drug 
induced(Atropine and Propranolol)distinct physiologic states have been made and ECG data were obtained from 14 normal 
subjects. Personalized relative indices rLF, rHF, rLF/HF, rMF, and average/variance of HR have been utilized for the 
classification. An improved dichotomous classification scheme achieved average classification sensitivity of 0.91 and 
specificity 0.97 showing the effectiveness of proposed personalized indices. 













14 名の成人男性 (19 歳から 38 歳)を被験者とし
て, 基準となる Control データ, Propranolol 投与に
よる交感神経遮断, Atropine 投与による副交感神経





3. 状態推定指標  
状態推定の指標には心拍変動の周波数領域によ
る LF, HF, LF/HF, MF や平均心拍や分散値を使用
している. 
心 拍 変 動 の パ ワ ー ス ペ ク ト ル に お い て
0.01~0.15[Hz]周波数帯域を LF(Low Frequency), 
0.15~0.4[Hz]周波数帯域を HF(High Frequency), 
0.04~0.1[Hz]周波数帯域を MF(Middle Frequency),
と呼んでいる. LF, HF, MF はそれぞれ交感神経, 副
交感神経, 血圧性変動成分に依存していることが
知られている.  












する. あるニューロユニットに対する入力値 y を考



























図を図 1 に示す. 
 
 
図 1 二分類法のアルゴリズム 
 
図 1 のアルゴリズムでは, まず atropine または
double block であるかどうかの判定を行う. Yes の場合, 
atropine upright かどうかの判定を行う. Yes だった場
合 , それは atropine upright であると判断され , 
Atropine, double block の分類は終了する. 同様の流れ


















が見受けられる . このことから , まず Atropine, 




本稿ではこの二分類法の Control と Propranolol の姿
勢間分類において改良を行った. 図 1 を用いて分類を
行った結果を表 1 に示す. 
 




supine upright upright supine upright
supine 1 0 0 0 0 0
upright 0.071 0.857 0.07 0 0 0
atropine upright 0 0 1 0 0 0
supine 0.143 0 0 0.857 0 0




double block 0 0
control
propranolol
 この表 1 の中の青色で示した Propranolol upright
の分類精度が他と比較して低いことがわかる . 本来
Propranolol upright と分類されなければならないも
のが, Control supine, Propranolol supine に分類され














図 3 改良した二分類法のアルゴリズム 
 
図 3 のアルゴリズムでは, 初めの二分類法の分類結
果で元々高精度だった Control upright から分類を行





表 2 として示す. 
 
表 2 新二分類法を用いた分類結果 
 
 
以 前 の 二 分 類 法 の 結 果 と 比 較 す る と












ゴリズムの見直しを行った . その結果, Propranolol 
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supine upright upright supine upright
supine 1 0 0 0 0 0
upright 0.071 0.857 0.07 0 0 0
atropine upright 0 0 1 0 0 0
supine 0.143 0 0 0.857 0 0
upright 0 0 0 0.142 0.858 0
0.118 0.882
propranolol
double block 0 0
control propranolol
double brock
control
改良前二分類法 改良後二分類法
感度(sesitivity) 0.861 0.911
特異度(specificity) 0.972 0.982
